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PROTECTEUR DES OPPRIMES
ET LIBERATEUR D'ESCLAVES
MONSEiGNEUR JOSEPH SHANAHAN
( 1 8 7 1 - 194 3 )
par Myles Fay, cssp.

Noel 1943. J'etais jeune s6minariste au college de Blackrock en Irlande, en vacances dans ma famille pour les fetes.
Un magnifique jour de Noel s'achevait, un de ceux qui suscitent des souvenirs de joie et de paix pour la vie entidre. Quelqu’un tourna le bouton du poste de radio pour les nouvelles
nationales de vingt-deux heures, la nouvelle tomba comme un
couperet: «aujourd'hui h Nairobi est dec6d6 Monseigneur Jo
seph Shanahan, de la Congregation du Saint-Esprit». Je me
souviens de I'endroit ou j ’6tais dans la salle. C'6tait un grand
6v6nement tant pour I'lrlande que pour la Congregation.

Racines familiales

Joseph Shanahan naTt le 6 juin 1871, dans I'un des 32
fiomtes de I'lrlande dont le nom est c6iebre dans le monde
entier, celui de Tipperary, au centre du pays, au coeur d'une
riche contr6e agricole qu'on appelle le Val d'or. La famille Sha
nahan avait habite la paroisse de Glankeen depuis le XVI*™
si6cle, des generations de gens robustes surnommes «les
gens des montagnes», bien qu'ils fussent descendus de leurs
montagnes vers la plaine. Ses parents s'appellent Daniel Sha
nahan et Margaret Walsh.
La premiere eglise batie e Glankeen I'avait ete au VII*™
siede par Saint Cuilan, dans un site de grande beaute: le mot
Glankeen veut dire «le beau vallon». A Tipperary on avait
conserve une foi solide au fil des generations. Joseph est bap
tise dans la chapelle de Borrisoleigh le dimanche apres sa nais-
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sance. Ainsi d6bute sa vie chr6tienne, dont la beaute privil6gi6e va le banter toujours, unie au d6sir brulant de la communiquer aux millions de personnes qui en sont privies.
Son p6re - dont Joseph est tr6s fier - est un homme fort,
entraTn6 ^ rompre les chevaux. II s'int6resse i la politique: le
remade aux malheurs du temps pour I'lrlande, il le voit non pas
dans «l'agitation», selon ses propres termes, mais dans l'6ducation. II met souvent fin a une discussion en laissant tomber
ces mots: «Je vous le dis: 6duquez, 6duquez». Chaque soir, il
v6rifie les devoirs de tous ses enfants et donne un prix au
meilleur d la fin de la semaine. C'est ^ cet heritage paternel
(dont il 6tait conscient) que Joseph doit I'int6ret ult6rieur qu'il
porta k l'6ducation, comme la cl6 meme du progr^s materiel et
spirituel de I'Afrique.
C'est ^ sa mere qu'il pensait lorsqu'il 6crivit plus tard: «La
vie de Dieu nous est r^v6lee dans le coeur et la vie de nos
mamans, mais oui; et m§me celles de nos sceurs aussi». Cha
que soir, on r6cite le rosaire en famille autour du feu de tourbe,
suivi de ce qu'on appelle les « garnitures»: ce sont des prieres
d'intercession personnelles i grandes et petites intentions, qui
peuvent durer une demi-heure; ensuite, la maman raconte une
histoire puis6e dans I'Evangile et ajoute: «et maintenant, les
enfants, parlez a Dieu». Et ils le font, les yeux ferm6s.

Etudiant en Irlande et en France

A douze ans, Joseph entre au college de Rockwell comme
petit s6minariste. Ce college est situ6 pr6s de Cashel dans le
meme comt6 de Tipperary, non loin, par consequent, de la
maison familiale. Ouvert par les P6res du Saint-Esprit en 1864,
seconde fondation en Irlande, il est alors en grande partie
6quip6 de Spiritains franpais. La pr6sence dans la communaute
de son oncle, le fr6re Adelm Walsh, Cssp., influenga probablement sa decision. Adelm 6tait le frdre de sa mSre: il rendait
souvent visite ^ la famille de Shanahan quand les enfants
6taient petits et racontait des histoires sur I'Afrique ou il avait
d6j^ travaill6. II devait, par la suite, mourir au Nigeria et etre
enterr6 pr6s de l'6vgque.
Au bout d'un an, une 6trange et difficile proposition est
faite au jeune Joseph: il doit partir en France pour ses 6tudes
secondaires. A treize ans, ce ne dut pas etre facile I Ainsi quitta-t-il I'lrlande, pour n'y revenir qu'^ 25 ans, college, noviciat
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et philosophie terminus. C'est d Beauvais qu'il debute, aux
quartiers gen6raux de l'Archiconfr6rie de Saint-Joseph. Nous
sommes en 1884. Huit ans plus tot, Beauvais avait 6t6 I'un
des lieux ou Ton avait organist un triduum d'action de graces
i I'occasion de la declaration de Pie IX constituent le P^re
Libermann «V6n6rable». C'est i Cellule qu'il fait son oblation
le 29 juin 1890.

Influences libermanienne et franqaise

Joseph Shanahan dut entendre au petit dejeuner les «Lettres Spirituelles» dans les diverses maisons spiritaines ou II
v6cut durant les douze ans de sa formation en France. On peut
d6celer dans sa vie, son id6al, ses 6crits, une profonde in
fluence libermanienne, aussi bien qu'une connaissance ^tonnante de la France et de I'Eglise de France. Je signale, en particulier, les accents libermaniens de son religieux respect envers Dieu, de son culte pour le bapteme et la vie chr^tienne,
de son amour de Notre-Dame, de son z§le, de son humility, de
sa simplicity.
II revient en Irlande pour ses 6tudes th6ologiques k Rock
well, auxquelles il ajoute un peu d'enseignement au college.
Son biographe, le Pere John Jordan, qui I'a bien connu et a
travailiy avec lui au Nigeria, dit que le jeune homme de 25 ans
est retourny en Irlande «l'ame toujours pleine de I'idyal de son
enfance, mais, avec, en plus, dysormais le charme et I'yiygance des manidres frangaises, les idyes claires de la pensye frangaise et le tempyrament aventurier du zdle apostolique des
Frangais».
I
Cette longue formation en France de sa jeunesse aura yty
providentielle pour le pryparer a son role de supyrieur et
d'yvgque parmi des missionnaires qui seraient Frangais pour la
plupart et pour lui permettre de traiter avec le Supgrieur Ggnyral et son conseil. Ce premier gvgque spiritain iriandais a du se
sentir chez lui d la rue Lhomond I
Le P. James Mellett, un vgtgran des missions dont on a
publiy I'autobiographie Juste avant sa mort, en 1964, k I'gge
de 78 ans, a gcrit ceci sur sa jeunesse k Rockwell au tournant
du sigcle:
L'un des professeurs m'impressionna particuli^rement. A
ma premiere ann4e, j'Stais SIdve de sa classe de Frangais. II
parlait frangais couramment, avait des manures gracieuses
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d'aristocrate et discourait avec tant d'aisance et de sentiment
sur le catholicisme frangais et sur la France que nous 4tions
convaincus qu'il ita it Frangais. Cependant, d la suite de patientes investigations, on d6couvrit qu'il etait n6 d Templederry,
au nord de Tipperary. . . C'6tait Joseph Shanahan, dont la
figure, i la magnifique barbe, egalement chSrie des Africains
et des Europ6ens, Stait destin6e d devenir un symbols de i'effort missionnaire iriandais au Nigeria; aucun de ceux qui lui
parldrent ne put s'empecher de partager I'opinion d'un capitaine de bateau - non-cathoiique - qui, le regardant avec une
crainte r4v4rentielle, dira de lui: «voild I'homme le plus semblable au Christ que j'aie jamais rencontr4l»

O rdination et depart pour l 'A frique

Shanahan fait profession h Rockwell en 1898, est ordonn6 pr§tre ^ Blackrock par Mgr Allgeyer le 22 avril 1900. II pro
nonce ses voeux perp6tuels l'ann§e suivante. Sur ces entrefaites, il regoit sa premiere obedience: Province d'lrlande! II est
envoys, k nouveau, enseigner k Rockwell.
Le Pere Shanahan doit y passer seulement deux autres
ann6es, mais il ne le salt pas encore. On raconte une histoire
de cette §poque qui montre bien I'esprit d'initiative qui etait le
sien. Une 6quipe de football du college devait jouer ^ Cork,
situe a 70 milles sud de Rockwell. L'6quipe manqua le train. Le
P6re Shanahan commanda k Dublin un train sp6cial, 100 milles
au nord de Rockwell; le train arriva deux heures plus tard,
l'6quipe y monta, le match fut jou6 comme pr6vu; plus encore,
c'est r^quipe de Rockwell qui gagnal
L'incident qui changes la vie du P§re Shanahan peut gtre
racont6 dans les termes propres du Pdre Mellett, qui 6crit ceci
sur sa jeunesse k Rockwell:
«C'est en 1902 que J'entendis parler pour la premidre fois
et de premidre main des missions africaines des Pdres du
Saint-Esprit. Un Pdre Alsacien du Nigeria, le P. Lichtenberger,
avait dtd invitd d parler aux didves. Durant une heure, le visiteur barbu nous parla des terribles adversitds endurdes par les
premiers missionnaires en Afrique de I'Ouest. II nous parla de
la Sierra-Leone, - «le tombeau de I'homme blanc» -, et de la
fondation de la mission du Nigeria en 1885. II nous parla de
deux frdres qui avaient quittd Rockwell pour le Nigeria.. . II
n'est pas exagdrd de dire que I'effet de I'entretien du P. Lich-
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tenberger fut sensationnel: il se propagea ^ travers I'Scole le
lendemain comma le feu sur I'herbe sdche. «Et meme»,
conclut le missionnaire, «quand j'a i quitt4 la Maison-Mere pour
venir id, le SupSrieur G6n6ral se demandait s'il pourrait obtenir
un couple d'lrlandais p rits i aller chercher le many re au Nige
ria Sudl»
«Les mots «Nigeria Sud» 6clat6rent comme un coup de
tonnerre dans le cerveau du Pdre Shanahan*, continue le P^re
Jordan. «La mission pr6cis6ment dont il avait tant entendu
parler durant ses 6tudes en France! La mission dont les missionnaires qui y ont v6cu ne sont presque jamais revenus, le
d6sespoir des jarrets faibles, I'inspiration des braves et des
forts! Et le Sup6rieur G6n6ral voulait des volontaires iriandais?
Eh bien, il les auraitl* II s'assit et 6crivit une lettre. Trois
semaines aprds arrivait la r6ponse du General, I'assignant au
Nigeria Sud. La couronne du martyre 6tait definitivement en
vue! La vie allait commencer.. .

La M ission du N igeria S ud

Le premier missionnaire de tous ^ obtenir une information
d6taill§e de la region entourant I'embouchure du Niger fut le P.
L6on Lejeune, un P6re du Saint-Esprit, qui s'y arreta en route
vers le Gabon. La Propaganda Fide de Rome invita notre
Congregation e entreprendre l'6vangelisation des tribus du Ni
ger inferieur. En Irlande, il fut connu sous le nom de Nigeria du
Sud, en France sous celui du «Bas Niger*. C'est le P6re
Joseph Lutz, c6lebre encore aujourd'hui comme apotre du
Nigeria Est, ainsi que le P§re Jean Horne, et les fr^res John et
tHermas, tous dans leur prime jeunesse, qui furent choisis. D^s
le debut, ils endurdrent d'horribles epreuves. Deux mois aprds
avoir quitte la Maison-Mere, ils entreprirent leur voyage sur le
fleuve par bateau. Le 5 decembre 1885 - void cent ans exactement - ils atteignirent Onitsha, brulants de fidvre. A la f§te
de I’Epiphanie 1886, ils s'etablirent au lieu ou se trouve au
jourd'hui la cathedrale. La vie et les oeuvres de ces hommes,
plus de quinze ans avant I'arrivee du P. Shanahan en 1902,
sont vraiment heroiques. Tous moururent jeunes. Le P6re Lutz
survecut dix ans, un record! Son successeur, le P6re Pawlas,
moins de deux; le P6re L6on Lejeune lui succ6da en 1900 et
enterra un de ses missionnaires deux jours plus tard, le sixieme mort cette ann6e-li. Deux P6res seulement 6taient mainte-
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nant en vie i la mission. En d6pit de leur heroisme, leur travail
ne porta gudre de fruit visible, surtout parce que les subsides
que leur envoyait la Propaganda de Rome 6taient destines h
§tre utilises uniquement pour le rachat des esclaves. Ceux-ci
furent dument achet6s, baptis6s et moururent. C'est dans cette ambiance d’h6roisme d6sesper6 que tombait le P6re Shana
han en Novembre 1902.
L'histoire de cette partie de sa vie, son biographe le P.
Jordan I'a rapport6e en ces termes comma il I'avait regue de
sa propre bouche:
«En 1902, les gens en Europe etaient enclins a la
pitie pour celui qui partait en Afrique comme volontaire. Le pays avait une renommee redoutable.. . Le
Nigeria du Sud, en particulier, avait une reputation
peu enviable, meme parmi ceux qui savaient d'experience ce qu'etait I'Afrique. On le regardait com
me la Mission desesperee du continent entier, et
meme du monde a ce sujet. L'un apres I'autre, des
hommes etaient partis la pour agir ou mourir, et ils
etaient morts. . .
J'ai d'abord tourne mon visage vers le Nigeria,
m'etant offert comme volontaire pour cette mission
apparemment abandonnee de Dieu, selon le style de
la Congregation du Saint-Esprit qui forme ses membres a « avoir une preference pour les ames les plus
abandonnees». . . La Mission consistait en quelques
poignees d'esclaves, achetes par les Peres (il n'y en
avait que quelques-uns en vie) a 2 shillings et 6
pence chacun, provenant des bateaux de negriers
qui descendaient le Niger. . .
Le Pere Lejeune etait un des plus beaux et des
plus braves missionnaires que j'aie jamais
connus... II conput le proJet - jusque la inimaginable en cette partie d'Afrique - de batir en briques.
Le P. Lejeune peinait comme un Troyen et attendait
de moi que je marche a son pas. Quand il etait mort
de fatigue, il plongeait tout simplement dans le Ni
ger et en emergeait frais et dispos. . . »
Le P6re Lejeune revint en France la sante ruin6e et mourut
en 1905 k I'age de 45 ans, non sans demander au Sup6rieur
G6n6ral de faire du P6re Shanahan son successeur. Le nou-
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veau Pr6fet apostolique a toujours d6sign6 le jour ou il regut la
nouvelle de cette obedience comme «le Jour le plus triste de
ma vie».

La grande decision - Les ecoles

L'h6ritage qui 6choit ^ Shanahan est la double tradition de
racheter les esclaves et d'en constituer un village chretien,
coupe du reste du monde. Les quelques esclaves vivants
rachet6s 6taient un pauvre fondement pour construire une Eglise, et les villages chr6tiens n'^taient guere un levain dans la
communaute, loin de 1^1 II restart les 6coles, c'est pour elles
qu'il opta. Les vieilles gens au Nigeria lui disaient: «nous, on
est trop vieux pour changer desormais; pourquoi le Pere n'essaie-t-il pas les enfants?»
«Je realisai soudain» - ce sont ses propres paroles «que, lorsque les enfants auraient ete baptises a
I'ecole, ils retourneraient a leurs families pai'ennes,
plains de la vie de Dieu, tout en apportant avec eux
sa presence intime et tout I'eclat du surnaturel. Qui
pourrait douter que, grace a ces minuscules apdtres, les pares et les meres en viendraient a connaftre Dieu?»
Un r6el apostolat de I'dcole allait commencer. II y aurait
I'inconvdnient du manque de professeurs, mais les meilleurs et
les plus §g6s des enfants dans les ecoles existantes seraient
prepares ^ une carriere d'enseignants.
'
Comme en plus d'une occasion dans sa vie, il se demanda
ce qu'aurait fait Saint Patrick.
«Soudain», dit-il (ce sont encore ses propres termes),
«la vision de mon pays natal se presents a mon
esprit, et je vis combien semblable au mien etait le
probleme de Patrick. II avait un pays peuple d'une
tribu paienne sauvage. Moi aussi. II avait une gran
de riviere et quelques petites pour les communica
tions. Moi aussi. Mais il ne se contentait pas d'essayer de convertir quelques villes le long du Shan
non comme je le faisais sur le Niger. II frappait hardiment au coeur du pays pour y porter le mystere de
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la Sainte Trinite a tous et chacun. II a prepare le
chemin pour la venue des ecoles catholiques. Je
resolus d'en faire autant».
Son biographe ecrit: «ce fut sa decision la plus importante, qui fit date pour toute sa vie. . . Elle impliqua une vision des
r6alit§s compidtement neuve». Les Ecoles allaient etre ouvertes i tous, riches ou pauvres, esclaves ou hommes libres.
C'6tait un plan pour une veritable transformation de I'immense
nation Igbo qui vivait h I'int6rieur du pays inexplore. Le plan de
Shanahan etait d'annoncer un meeting monstre, ou il aurait
pris la parole lui-meme soulignant la valeur de r§cole dans la
region, et d’obtenir I'aide - souvent I'aide financi^re 6galement
- du chef local. En decembre 1905, il ecrit a la Propaganda
pour obtenir de I'aide pour ses ecoles, mais rien n'§tait en vue.
II vint en France participer au Chapitre General de 1906, laissant des instructions 6crites pour que le travail progresse en
son absence, surtout I'entraTnement des maTtres. De retour au
Nigeria, il entreprit, ^ la fin de 1908, une tournee prolongee
d'un couple de mois vers I'int6rieur, couvrant des centaines de
milles, faisant connaTtre la foi catholique l§ ou aucun visiteur
n'avait p6n6tre auparavant. C'est a la vue des magnifiques
specimens d'humanite de cette 6poque - particulierement
dans les frequents matchs de lutte - qu'il fit ce commentaire:
«people magnifique, quel dommage de les voir sans la
foi!» L'un de ses exploits fut de rallier une grande partie des
chefs ^ ses c6t6s, et d’en attirer quelques-uns a la foi catholi
que. Priv6 de tout code 6crit pour se guider, il mit du temps h
sender toutes les r6actions des gens, mais il se fit un point
d'honneur de traiter d'une facon judicieuse ceux qui detenaient
I'autorit^. II a dit plus tard des Igbos:
«Les Igbos sont certainement un people merveilleux. Ils meritent de reussir, car ils ne negligent rien
des dons de Dieu. Et presque toujours ils se souviennent de Ten remercier. En tout ce qu'ils font ils
ont un bon sens fonder. Ils ont un sens de I'humour
prononce, ils sont allegres et gais. Quant a la bonte,
ils en ont un fonds veritable, si Ton sait le decouvrir
en eux. Un people remarquable, reellement ravissant. Sympathique, tres sympathique!»
Les maTtres devinrent ses collegues dans son entreprise
missionnaire. II parlait d'eux en termes tres vifs:
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« Les maitres catholiques sont des hommes dont la
mission a tous les droits d'etre fiere. Ce sont des
hommes de solide honnetete. ils aident a precher
I'evangile sans compter leurs frais. Sans leur devouement, leur zele et leur propre sacrifice, les Pe
res auraient tres peu realise. Je les salue, et prie
Dieu de les recompenser».
Shanahan comprit I'apostolat des la'i'cs longtemps avant
Vatican II. Et, consciemment ou non, il avait la benediction du
P6re Libermann pour son approche des gens dans le monde
missionnaire. Un demi-si6cle plus tot, Libermann avait 6crit;
«la civilisation est impossible sans la foi. De la c'est
la tache du missionnaire, c'est tout son devoir d'y
travailler, non seulement dans la partie morale, mais
encore dans la partie intellectuelle et physique,
c'est-a-dire dans I'instruction, I'agriculture et les
metiers. . . Si le missionnaire se charge seulement
de la partie morale, sans s'occuper du reste, d'autres s'en occuperont» (ND VIII 248.249). «Vous dites que le missionnaire n'est pas un maTtre d'ecole.
Je conpois qu'il en couterait aux missionnaires; cependant il est urgent de prendre ces mesures pour
consolider les efforts des missionnaires et tendre a
former un clerge noir, des maitres d'ecole et des
catechistes noirs» (ND IX 50).

« U n grand combat contre l esclavage »

Le P. Shanahan continue ses tournees, passant parfdis
des semaines en des lieux distants de 60 ou 70 milles d’Onitsha et y implantant des ^coles. Durant les six ans qui suivent
1906, 43 6coles nouvelles sont ouvertes, avec environ 60
enfants pour chacun des 132 enseignants. Mais il est emp§tr6
financi^rement. De retour d Rome, le Cardinal Gotti de la Pro
paganda insiste pour riserver ^ I'achat des esclaves les subsi
des annuals, conform6ment aux d6sirs des bienfaiteurs. Finalement Shanahan 6crit un chef-d’oeuvre de rapport annuel en
1913.
«Votre Eminence desire un rapport special sur I'utilisation des 20.000 francs donnes a cette Mission
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pour le ministere des esclaves. Vous me creez un
reel embarras. Durant les huit ans que j'ai exerce
ma charge, j'ai considere le travail de la Mission
comme un grand combat contre I'esclavage. Les resultats obtenus prouvent indubitablement combien
la Mission a rempli excellemment son devoir de protectrice des opprimes et liberatrice des esclaves.. .
On devrait veiller a ne pas mentionner du tout
cette question d'esclaves et d'hommes libres; I'ecole devrait etre ouverte a tous, sans aucune distinc
tion . . .
J'ai confiance qu'en vue de cette ceuvre qui
s'accomplit, Votre Eminence ne retirera pas les sub
sides. L'Afrique d'aujourd'hui n'est plus I'Afrique
d'il y a vingt ans. Qui tient I'ecole tient le pays, tient
la religion, tient l'avenir».
Les subsides ne furent pas retir6s.

Quelques statistiques peuvent donner une id^e du reste
de I'histoire des ecoles au Nigeria. En 1920, ii y avait 559 ecoles primaires; 12 ans apr6s, il y en avait 1386. En 1960, quelque temps avant la fin du travail missionnaire des Peres du
Saint-Esprit occidentaux au Nigeria Est, les 4 districts spiritains dirigeaient 2.364 6coles primaires, 83 colleges, des 6coles normales de professeurs et des 6coles techniques, avec un
corps 6tudiant d'environ un demi-million et un personnel d'environ 14.000 enseignants. Le nombre des catholiques avait
atteint le million. (Koren, Les Spiritains, p. 469). Or, dans le
rapport annuel du P6re Lutz de 1888, peu aprds son arriv6e, le
nombre des Catholiques 6tait de 180.

M endiant de prEtres a genoux

Le P6re Shanahan quitte le Nigeria pour I'lrlande en 1913,
surtout pour se trouver des pretres. II dit lui-meme:
« Sous nos yeux, nous voyions un peuple entier, aux
plus etonnantes qualites au monde, nous echapper
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par manque de pretres. . . Je suis alle a Rome, et
Pie X fut on ne peut plus comprehensif et sympathique. Ses yeux brillaient quand je parlais des enfants-apotres. . . A la fin, Je me suis agenouille pour
recevoir sa benediction. A ma grande surprise, il fut
immediatement a genoux pres de moi; ses mains
reposaient sur mes epaules, et ses yeux, pleins de
larmes qui coulaient, regardaient dans les miens:
«remercions Dieu ensemble pour ce qu'il a fait au
Nigerian. Nous le fimes, et il me remit son crucifix
tandis que nous nous relevions. «Tres Saint Pere,
ou vais-je trouver des pretres pour mon peuple? Vous etes un Pere du Saint-Esprit. Allez chez votre
Superieur General. Dites-lui que c'est moi qui vous
envoien.
L'histoire continue § la rue Lhomond, avec Mgr Le Roy.

t

«Tres Reverend Pere, si nous obtenons dix pretres
de plus, nos conversions iront se multipliant. Ne
nous les donnerez-vous pas?
- Je ne peux pas. Ms n'existent pas.
- Mais le Saint-Pere a d it .. .
- Le Saint-Pere ne peut s'attendre a ce que Je fasse
des miracles. Nous n'avons pas d'hommes a donner».
La-dessus Je me Jetais a genoux. Au nom des
milliers d'enfants qui allaient mourir sans bapteme,
au nom des centaines de milliers si pres et pourtant
si loin de lui, au nom des compagnons d'apostolat
qui offrent leur sueur et leur sang le long du Niger,
Je mendiais. Oui, Je n'ai pas honte de le dire, Je
mendiais, et a genoux!»
Rien n'y f i t . . . II allait Retire au Provincial d'lrlande.
En Irlande, le Provincial d6c|ara qu'on avait atteint les limites du sacrifice. Shanahan disait plus tard dans une reflexion
r6trospective: «Je n ’oublierai jamais le sentiment qui se glissa
dans mon Sme comma une paralysie lorsque J'en vins i la
conclusion qu'aucun espoir humain n'6tait en vue pour ma
mission ».
II revint seui au Nigeria.
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La grande tourn Ee du C ameroon

En 1918, ^ 47 ans, le Pere Shanahan realise la plus h6roVque tourn6e de sa carriers, connue sous le nom de «Tourn6e
des mille milles», d'Onitsha au Cameroun. L'ann6e pr6c6dente, la Propaganda k Rome lui avait demands d'assumer la responsabilit6 de I'administration ecclesiastique de ce secteur,
dont certaines parties avaient ete sans pretres durant quatre
ans. A Rome, lorsque i'on regards une carte, le Cameroun
paraTt en bourdure du Nigeria, mais elle n'indiquera pas
l'6preuve humaine que represents une tourn6e e pied d'un
pays k I'autre en 1918, a travers for§t inexplorees, rividres,
montagnes et vallees, au milieu d'animaux, de serpents et de
tribus en lutte. Comme il le disait lui-m§me: «pour ce que je
connaissais de I'endroit, on aurait pu aussi bien m’envoyer
visiter I'homme dans la lune». La monstrueuse tourn6e durera
quatre mois, commences qu'elle fut juste avant No6l 1918.
«Je suis entrS au Cameroun comme un apotre, avec I'autoritS
enseignante du Christ pour me soutenir. J 'y entrais aussi com
me le Bon Pasteur, d la recherche des brebis qui avaient tene
ment besoin de paturage». Une fois de plus, le manque de
missionnaires pour continuer I'oeuvre excellente d6chirait son
coeur. D'une ville ou il s'arr§ta deux semaines, il 6crit a Rome
dans son rapport;
« Les gens ici sont convaincus que je suis venu pour
y rester toujours. Quand Ms ont su que c'etait im
possible, Ms ont ete tres peines. Ils se sont reunis
autour de la petite case ou j'etais venu retirer le
Saint-Sacrement, et un terrible gemissement s'eleva de leur groupe tandis que la porte du tabernacle
se fermait pour la derniere fois. On eteignit la petite
lampe du sanctuaire. . . Pour la seconde fois en dix
ans, des larmes me vinrent aux yeux; la premiere
fut en 1913, lorsque Je ne pus obtenir des pretres
pour les lgbos».
Trois mois d'§pouvantable epreuve furent pay§s d’un abc6s grandissant et de s6veres douleurs internes. II aboutit a
I'hopital de Douala, ou les docteurs lui dirent de se coucher au
calme, sinon il risquait sa vie. «J'ai tenu le coup trois jours,
puis Je dScidai que la position «k plat» n'etait pas convenable
pour un missionnaire. Aussi je saisis les barreaux du lit, fermai
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les yeux et sautai par-dessus violemment, droit sur le plancherl L'abces Sclata, bien sQr, mais d I'exterieur, j'etais sauv6».
II retourne h Calabar, secteur de sa Mission, par bateau,
mais si faible qu'il envisage de renoncer h la tache.
A cette 6poque, il y a encore 17 Pdres - la plupart Francais, en fait des Alsaciens - pour une population de 9 millions
d'habitants, que Shanahan considdre prets pour I'evangelisation et la conversion.

S ainte T hErEse de Lisieux

Le P6re Shanahan passe plusieurs mois h I'hopital de Du
blin en 1919-1920, et subit une s6v^re operation. Aussitbt
que possible, il emploie son temps a mettre le feu missionnaire dans le coeur de tous ceux qu'il rencontre, en leur racontant
particuli^rement la Grande Tournee. II passe les premiers mois
de 1920 h essayer encore d'obtenir pretres et religieuses pour
le Nigeria, mais en vain. II vient en France, mais, 1^ encore,
tout est vain. C'est alors que Sainte Therese de Lisieux entre
dans sa vie.

I

« Un jour, tandis que J'etais en France, je requs une
lettre d'une grande amie a moi d'lrlande. Elle me
disait que Je devais aller a Lisieux durant mon attente, et la exprimer mes requetes sur la tombe d'une
Jeune religieuse morte saintement et qui avait ete
I'objet de faveurs extraordinaires. .. Je suggerais la
possibilite de cette visite a I'un des pretres qui
m'accompagnaient. « Aller a Lisieux, vraiment», ditil, «que diraient les gens s'ils voyaient deux vieux
missionnaires endurcis comme nous s'en aller en
pelerinage dans un couvent ou est morte une petite
soeur au charmant visage? Aller a Lisieux! IM'y a-t-il
pas plethore de saints a prier la ou nous somm e sS > ... J'ecrivis negativement a mon amie en
Irlande...
Eh bien! Je repus une lettre - quelle lettre! - me
disant que Je ferais mieux de faire amendement
pour les paroles que J'avais ose dire au sujet d'une
personne que Dieu avait manifestement destinee a
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etre sainte. Aucun de nous deux n'etait enthousiaste, et, bien que personne ne sut que nous allions fai
rs une chose aussi stupide, nous avons pris le tout
premier train disponible sans dire un mot a person
ne. Eh bien, nous sommes arrives a Lisieux, et nous
allames directement au cimetiere public. La, c'est
vrai, nous avons vu une tombe decoree de petites
medailles et autres objets, et nous avons justement
suppose que c'etait la tombe de la Petite Fleur. Je
n'oublierai jamais jusqu'au jour de ma mort I'impression que nous eumes tous deux a cette tombe.
Nous nous sentions en pleine atmosphere surnaturelle. . .
Nous sommes alles au couvent des Carmelites.
La nous avons parle aux quatre soeurs de la jeune
religieuse a la tombe de laquelle nous avions prie, et
j'ai tenu a raconter tout ce que nous avions dit. Elies
ne firent que rire et que rire!
Arrive a Paris, je repus une lettre charmante de
I'une d'elles ou elle me disait: «je suis sur que ma
petite soeur exaucera vos requetes». Et oui, comme
elle les a exaucees merveilleusement!»
Apr^s Lisieux, il s'adressa toujours h ses auditoires (et il y
en eut beaucoup) en ces termes: «mes chers collaborateurs
missionnaires», et refuse d'employer une autre forme d'adresse. Ce fut un moment ou le z6le missionnaire coulait a flots en
Irlande, comme ailleurs.
Coincidence spiritaine. . . Le P6re Brottier §tait venu ^
Lisieux six mois plus tot, en juin 1919. Sainte Therese prenait
manifestement int6r§t ^ la Congregation du Saint-Esprit.

L'Ev Eque

C'est e ce moment opportun qu’on annonce la nomination
comme eveque du P6re Shanahan. II decide d'attaquer I'lrlande
e ses racines eccl6siastiques en se faisant ordonner a Maynooth. Le college Saint Patrick h Maynooth, a douze milles de
Dublin, a §t6 depuis 1795 le grand seminaire national d'lrlande; depuis lors, il a donn6 des milliers de pretres e I'lrlande et
au monde anglophone. C'est le symbole de la vie ecclesiasti-
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que iriandaise; une 6norme structure n§o-gothique realises par
Pugin abritant un groups imposant de 600 6tudiants. Shana
han commence par se faire inviter d dTner avec le Cardinal
Logue et I'assembl^e des 6v§ques d'lrlande k leur rencontre
pl6ni6re. Le President du College, un ami k lui, le place aupr^s
du Cardinal, auquel il expose son plan pour obtenir des pretres
dioc6sains dispos6s k venir au Nigeria durant trois ans. «Pourquoi pas cinq?», dit le Cardinal.
«Le Cardinal se leva et impose silence. II me pre
sents a I'assemblee des eveques et leur manifests
que j'avais quelque chose a leur dire. C'etait ma
chance: debout, je fis face a tous les eveques d'lr
lande, et je leur parlai comme Jamais auparavant ni
depuis. Quand j'eus termine, Ms agreerent a ma pro
position et m'autoriserent a rencontrer tous les etudiants de Maynooth et a chercher des volontaires
parmi eux. Par la suite, quand je parlai au SaintPere de cet incident, il fut profondement touche et
declare qu'on n'avait pas entendu parler d'une telle
generosite depuis longtemps dans l'Eglise».
Shanahan est ordonne 6veque au College Saint Patrick,
Maynooth, le 6 juin 1920, son 49*™ anniversaire. Le nouvel
6v§que impressionne les gens. Comme le rapporte son biographe:
«Sa ressemblance a Saint Patrick, si souvent remarquSe
par ceux qui I'ont bien connu, etait maintenant doublement
mise en valeur par la mitre et la crosse. Beaucoup se demandaient comment il se faisait que cet homme exergat une telle
fascination sur tous ceux qui le voyaient. II attirait et tenait en
I haleine individus et assemblies, par quelque qualiti magiqqe
dans son maintien.
Physiquement, c 'ita it un beau spicimen supirieur d'hum aniti iriandaise; grand, larges ipaules, droit de taille et de
port. Ses mouvements jamais p ric ip itis . . . gestes abondants,
vibrants, spontanis, des mains et des bras, avec froncement
de sourcils, mouvement de fete, frimissement de la barbe. . .
Au repos, sur son visage, une itrange, grave digniti et no
blesse. . . Avec sa presence imposante, sa forte t§te lionine
au front large et vaste, aux traits finement ciselis, aux yeux
gris brillants, et avec sa barbe taillie, carrie, blanche, il avait
Pair d'un prince parmi les hommes, une rielle statue de Saint
Patrick revenu a la vie.
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C'Stait un agr^able causeur. . . Son sourire 6tait son plus
merveilleux attribut, et donnait vie et accent aux phrases
abruptes, serr^es, dites avec une riche voix de gorge qui Stait
elle-m§me musique. . . Lui parler 6tait ressentir le charme de
sa personnalitS.. .»
Mgr Shanahan est regu en audience par BenoTt XV. Le
Pape fait une 6tonnante impression sur lui; il dira souvent, plus
tard, qu'«il fut autant un Pape missionnaire que son successeur, le Pape des missions® (Pie XI).
«J'ai presente a Sa Saintete un resume des recettes d'Eglise pour les annees 1910, 1915, 1 9 2 0 .. . II
les lut avec intense interet et grande satisfaction. . .
II benit mes Chretiens et catechumenes. «Je ne les
verrai jamais en ce monde», dit-il, «mais je vous
prie de leur porter ma benediction en chacune de
V O S 700 eglises-ecoles».
L'evSque recut un tumultueux accueil k son retour au Nige*ria. La croissance allait a grand pas, sous des formes difficiles
k concevoir. Une mission, par exemple, Emekuku, avait 200
postes et 40.000 cat6chum6nes. Comme §crit l'6veque, «il y
a maintenant une motocyclette dans pratiquement chaque sta
tion®. Bientot quelques strat§ges en fauteuil protesterent
centre les motocyclettes: les missionnaires devaient voyager
k pied comme le Christ et ses apotresi Shanahan le mentionna
^ Pie XI lors de sa visite suivante ad limina. «Rien®, repondit le
Pape, «ne pourrait etre trop moderne dans une mission du
vingtieme siecle; si vous avez des motos, pensez aux autos;
quand vous aurez les autos, pensez aux avions; tout le temps,
pensez aux amesl®
Ce sent des circonstances semblables qui ont assure a
Mgr Shanahan une place de choix dans le mouvement mis
sionnaire iriandais du vingtieme sidcle. A Maynooth, en 1971,
on celebra le centenaire de sa naissance par une journ6e Mgr
Shanahan. Mgr Patrick Corish, professeur d'histoire de I'Eglise
k Maynooth, fit une des conf6rences, qui se concluait ainsi:
«Puis-je dire, k titre de profane et en toute humilite, que je
crois sinc^rement que Mgr Shanahn a ete I'un des grands
repr6sentants du mouvement missionnaire iriandais contemporain, dont la vie non seulement appartient au pass6 mais
aussi se pr6sente comme une source d'inspiration pour le pre
sent et un guide pour I'avenir®.
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« S eigneur, que je voie !»

Mais, au d6but de 1922, aprds moins de deux ans d'episcopat. Monseigneur Shanahan commence k avoir de serieux
troubles de la vue; il doit retourner en Irlande pour se faire trai
tor. Sa devise 6piscopale 6tait: «Domine, ut videami Seigneur,
que je voie!». « Voir le monde avec les yeux de J6sus», tel fut
son but. II a 6crit de J6sus;
«Jesus a aime toutes les oeuvres de son Pere celes
te. II donne peu a peu a chacun de ses missionnaires de voir personnes et realites dans la lumiere
aimante, aimable dans laquelle il les voyait et les
aimait. Le monde entier change et devient si beau
lorsqu'il est vu avec les yeux et aime avec un coeur
anime d'une ame ou Dieu demeure».
Maintenant, il paie de la perte de sa propre vue la vision
de foi que son peuple bien-aime est en train de recevoir. II ne
I'a jamais perdue compidtement mais il a souffert beaucoup
d'une vue d6fectueuse durant les vingt dernieres annees de
son existence. Ceci aussi fut un tournant dans sa vie, I'union
avec le Christ en croix. «ll est glorieux de voir notre corps
tomber en ruines au service de Jesus-Christ», ecrira-t-il plus
tard. On peut comparer le perte de la vue de Mgr Shanahan en
plein envoi de son apostolat h I'epilepsie du P. Libermann d la
veille de son ordination ou a sa migraine persistante jusqu'^ la
fin de sa vie. Ce sont les souffrances des saints I

I

«Devant vous souffrances et epreuves, comme devant tous les missionnaires. Mais souvenez-vous,
c'est le Christ qui sue dans notre sueur, qui brule
dans nos fievres, qui a mal a nos membres fatigues,
qui continue sa souffrance dans la notre». . .

Fondation des S oeurs DU S aint Rosaire

D6s le debut. Mgr Shanahan a vu la difficile condition des
femmes au Nigeria et le besoin de soeurs missionnaires. II avait
essay6 en vain d'en trouver parmi les Congregations religieuses, mais toutes etaient k court de personnel pour cette tache.
II sollicita la benediction de Pie XI k ce sujet et I'obtint. Aussi-
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t6t, sans plan 6labor6, quelques vocations se presenterent
parmi des laTques qui 6taient allies au Nigeria et 6taient int6ress6es ^ la vie religieuse. Les Soeurs dominicaines entreprirent leur formation, et I'evgque de Kilmore au comt6 de Cavan
leur donna une maison h Killeshandra, un manoir de bonnes
dimensions au sommet d'une colline. II dit plus tard: «Qa coutait 5000 livres et je n'avais pas 5000 shillings)). II I'acheta sur
emprunt. II voulut appeler sa Congregation les «Soeurs missionnaires du Saint-Esprit» mais Rome avertit que ce nom
appartenait dejg g un autre Institut de religieuses. Le titre
«Soeurs Missionnaires du Saint Rosaire)) lui fut sugg6r6, et il
I'accepta.
II avait un haut idgal de la femme et un haut id6al des
Soeurs du Saint Rosaire.
« La Soeur catholique est le type le plus elevee de la
femme chretienne. Elle doit exprimer en sa personne, en sa vie, en ses pensees et en ses actions le
type vivant de la femme surnaturelle - la femme qui
a notre Mere Bien-Aimee pour modele de sa feminite divinisee.
« Les petites filles ont eu une heureuse jeunesse. Passe dix-sept ans, elles devraient devenir fem
mes, comme la Mere de Dieu fut femme, intrepide,
compatissante et comprehensive. Songez a Marie
voyageant a travers la contree visiter sa cousine Eli
sabeth en necessite.. . sans peur!»

H umanit E et saintet E

Paradoxalement, oeci conduit Mgr Shanahan a etre tres
humain et tres affectueux, traits de son caractere et de son
action peut-etre les plus remarques par ceux qui I'ont connu
personnellement, spgcialement les Soeurs du Saint Rosaire.
«ll faut perfectionner I'humain et le naturel. Atteignez une complete et parfaite maturite comme
homme ou femme. Soyez vous-meme, un etre entier. Dirigez vos impulsions vers I'accomplissement
de votre devoir.. . Dieu fera le reste dans I'amour. II
vous sanctifiera entierement. Plus vous etes humains, mieux c'est».
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Parlant aux Soeurs au Nigeria, il dit:

«Soyez parfaitement humaines, perfectionnez I'humain et le natural, soyez pleinement femmes.
N'ayez pas peur de votre petit coeur, il est fait pour
qu'on I'utilise. S'il devient trop exuberant, il peut
etre elague, emonde et raster un organe sain, tres
utile. Vous ne pouvez dire que vous aimez Dieu et
demeurer a I'ecart de votre voisin».
« La femme africaine n'est jamais une occasion
de peche pour un homme de bien», dit-il un jour aux
scolastiques iriandais. «Vertu et vice viennent toujours du dedans. Si vous voulez vraiment etre un
bon missionnaire, ce n'est pas les femmes qui vous
en empecheront».
II parlait souvent d'affection. «ll y a une chose a
laquelle je vous demands de croire, c'est mon affec
tion pour vous. . . Rien d'etonnant que je vous aime
comme je sais que Dieu desire que je vous aime». II
d6peint le Christ en croix disant d chaque soeur: «vous
savez que je vous aime; et je sais que vous m'aimez. Ne voulez-vous pas venir avec moi en Afrique?
Et lui dire que je I'aime?. .. Oh! J'ai soif de Tame de
mon enfant Afrique». Le revers de I'amour, c'est la
souffrance de la separation, un sacrifice bien connu du
missionnaire. Mgr Shanahan parlait avec Emotion de «la
peine d'etre separes de ceux qu'on aime. Etre separe de Dieu.. . Combien ce doit etre infiniment redoutable! Puisque meme I'ombre pale de son ombre
sur la terra est une torture I »
Ceci le conduit au respect de toutes les cultures humaines,
vraiment digne du P. Libermann:
« Soyez a la fois sympathique et comprehensif envers les Africains, surtout les femmes; abordez les
gens d'Afrique avec courtoisie et respect; ne faites
jamais pour eux ce qu'ils peuvent faire pour euxmemes. Enseignez, montrez, et encouragez-les a
progresser, mais laissez-les faire a leur propre maniere. N'empietez pas sur eux et ne les supplantez
en rien. Soyez prets a partir des que votre tache
missionnaire est accomplie. N'enfouissez pas de racines permanentes - ce n'est pas votre role de mis-
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sionaires
Tout en conduisant les autres au Christ
et a I'authentique esprit chretien que le Christ leur
apporte par vous, soyez toujours attentif a respecter
leurs coutumes paiennes comme I'expression de
leur genie humain».
L'oeuvre missionnaire est ^ poursuivre «dans le Christ»:
« Nous menons une vie de vagabond en allant de vil
lage en village, de tribu en tribu, toujours avec le
Christ, lui laissant le plein usage de nos pieds et de
nos mains, de nos levres, de notre coeur et de notre
ame, pour faire avec eux ce que lui desire; pour le
faire connaTtre a nos semblables dans les profondeurs de la foret africaine».
Mgr Shanahan insiste sur la sainteti du missionnaire. En
des paroles qui sont de vraies reminiscences du P6re Libermann, il dit aux premieres religieuses de Killeshandra:
«Le missionnaire doit communiquer la verite et la
vie de Dieu aux etres les plus loin sur la terre de
I'une et de I'autre, pour transformer les ames imbibees de paganisme et les rendre chretiennes. Le but
en est surnaturel et doit etre realise par des moyens
qui soient eminemment surnaturels. Une mission
naire ne peut sanctifier les autres sans posseder
elle-meme I'Esprit de sanctification, sans etre ellememe remplie de I'Esprit du C hrist... Le moyen
pour y aboutir, c'est celui de la vie religieuse».
A une soeur proche de sa profession religieuse:
« Est-il surprenant que votre cceur et votre ame surabondent de joie a la seule pensee de cet acte, de
cette joie versee en tout votre etre par le vivant,
aimant Esprit de Jesus-Christ, par le Saint-Esprit 7 »
L'Esprit de sanctification est I'Esprit de la Mission:
«Le Saint-Esprit de Dieu lui-meme nous est donne
le jour de notre bapteme. Avec le don de son etre
propre, Dieu nous accorde ce don le plus glorieux et
inexprimable de tous, a savoir, celui de cooperer
avec Dieu a preparer d'autres ames humaines a recevoir I'etre propre de Dieu dans le bapteme et les
autres sacrements».
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Son esprit en fut un de hardiesse et d'humilit^ ^ la fois,
comme il appert dans sa vie.
La gloire de D ieu

Le but inalienable de la vie de Mgr Shanahan fut de glorifier Dieu. «Je continuerai e prier pour la Congregation (des
Soeurs du Saint Rosaire), qu'elle puisse toujours garder son
esprit de zdle aimant intense pour la rSalisation de la plus gran
de gloire de Dieu». Dans la premiere ecole qu'il benit pour les
soeurs au Nigeria, il 6crivit au livre des visiteurs: «l'objet de
l'6cole est d'honorer et giorifier Dieu, en apprenant i chaque
didve i le connaftre, I'aimer et le servir ici-bas pour partager
pour toujours son bonheur dans le ciel». En route h travers le
campagne iriandaise, il se disait que la tous «connaissent,
aiment, louent et b6nissent Dieu. C'est la fonction sublime de
I'homme en et avec J6sus-Christ». II a consid6re son travail
missionnaire comme susceptible d’habiliter les gens k faire de
m§me. On cite souvent sa derniere allocution aux soeurs de
Killeshandra;
«Jetons tout - nos peches, nos fautes, et tout le
reste - dans I'ocean sans limites de la misericorde
et de I'amour de Dieu, et disons: «mon Dieu, je te
donne tout. Gloire au Pere, au Fils et au SaintEsprit. Notre vie est un psaume. A la fin de chaque
psaume, et souvent dans la liturgie, nous disons:
Gloire au Per e. . . Nous le dirons durant toute I'eternite. Mes cheres Soeurs, acceptez tout - votre faiblesse, vos imperfections, epreuves et difficultes, et offrez-les toutes a Dieu. Par-dessus tout, ne
soyez pas orgueilleuses. Aimez Dieu, louez Dieu,
ayez confiance en Dieu. . . »

Grace et gloire

Je dois ici mentionner le Pere Edward Leen, qui accompagna Mgr Shanahan, nouvellement ordonn6 6v§que, au Nigeria,
puis, a son retour, en 1920-1922. Leen avait subi I'influence
de I'ouvrage de J. B. Terrien, «La grace et la gloire, ou la filia
tion adoptive des enfants de Dieu» (2 volumes, Paris 1897). II
presents ce livre k Shanahan. On a conserv6 le r6cit d'un

JOSEPH SHANAHAN

27

t6moin oculaire de leur voyage de retour au pays, par bateau,
de Calabar ^ Liverpool.
« Toutes tears matinSes etaient consacrSes ii la lecture et
i r^tude de la meilleure methode pour dormer aux catSchum^nes et aux nouveaux chrStiens une connaissance toujours plus
profonde de la nature de la nouvelle vie dans tears 3mes, et la
leur faire estimer. Ils lurent et discutdrent «La grice et la gloire», et parurent entrer dans une sorte d'extase ^ ce sujet. La
grSce sanctifiante leur parut a tous deux en m im e temps
d4ployer des sens nouveaux et plus profonds».
Shanahan prit a coeur la phrase de I'Evangile que Terrien
utilise dans son Introduction: «si tu savais le don de Dieul»
(Jean 4:10). II ecrit:
«Une fois qu'un homme a goute Dieu, I'experience
I'emporte en saveur sur toutes les autres joies.
Quand il a vecu au cceur de la vie, de la vie de Dieu
dans les ames, aussi riche et luxuriante que la vie
de la nature prodigue en ces tropiques - par-dessus
tout, quand cet homme a ete choisi par Dieu pour
diffuser cette vie exuberante et a repu une grace de
paternite plus profonde et plus intime que celle qui
est simplement humaine - cet homme, dirais-je, serait moins qu'humain si les fibres de son coeur ne le
ramenaient presque irresistiblement la ou le titre de
pere a le plus de sens pour lui».
II emploie I'expression etrange et frappante:
«dieux deifies». aComme la rose et le lilas font
connaitre leur auteur en etant des roses et des lilas
parfaits, ainsi, nous, adieux deifies», faisons
connaitre Dieu en etant comma le Christ durant notre court espace d'existence en ce monde».
SUCCES ET ECHEC

Le miracle de la conversion du Nigeria continue. En six
ans, 1920-1926, le nombre des Catholiques a tripl6. II
s'adresse au Chapitre G6n6ral de la Congregation en 1926
pour mendier plus de missionnaires. II pense toujours e ce qui
n'a pas 6t6 fait. L'appel aux prStres revient dans chacune de
ses lettres, chacun de ses articles, chacun de ses discours
entre 1913 et 1930. II se r6fere constamment a ses trois
grands modules dans I'apostolat: St Jean-Baptiste, St Paul, St
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Patrick: tous centres sur le Christ et participant aux souffrances du Christ, hommes de pri§re, de z6le infatigable.
A partir du d6but de 1926, il va entrer plus pleinement
dans la «divine compagnie de J6sus» (selon ses propres
mots) k travers des 6preuves, des afflictions et des decep
tions. II fut toujours un homme de priere. Un pere qui dormait
dans la chambre voisine de la sienne k Onitsha a dit; «que de
fois je I'ai entendu quitter son bureau vers minuit! Or il etait
toujours ^ la chapelle le matin pour la meditation e 5. 15 a.m.»
II s'est impose le travail de bureau assidument mais ne I'a
jamais aime: «S’il y a un homme heureux de partir en brousse,
c'est bien moil je ne veux plus voir un bureau. Au ciel, il n'y en
aura pas!» Vers la fin de 1925, il obtint dispense du breviaire
en raison de son absolue impossibilite de le lire. Vers le debut
de 1926, il se prepare e une semi-invalidite et une probable
totale cecite. En juillet, il vient k Paris consulter des specialistes des yeux, qui lui disent que son ceil gauche est irremediablement attaint et que son ceil droit a le nerf optique attaque. II
vient k Lisieux solliciter un nouveau miracle. Le Pape Pie XI lui
demande de retourner au Nigeria et lui donne un coadjuteur
appreciable en la personne de Mgr Charles Heerey.
Sa Mission a maintenant 1000 ecoles primaires, mais pas
d'ecole secondaire. II essaie instamment d'y remedier mais il
n'a pas assez de personnel entrame. II demande au Cardinal
Van Possum que la nouvelle Societe de St Patrick, alors en
fondation, composee de prStres volontaires de Maynooth,
remplisse ce manque. «La Province d'lrlande des Pdres du
Saint-Esprit ne peut plus suffire k la demande de personnel de
ce vicariat». Quand arrivent, en 1928, les premieres Sceurs du
Saint Rosaire, elles sont imm6diatement plac6es dans I'oeuvre
y de l'6ducation. Mgr Shanahan ordonne son premier pr§tre
Igbo en 1930, qui deviendra plus tard 6v§que d'Enugu, Mgr
John Anyogu. C'est le premier d'un des plus riches afflux de
pretres dans I'Eglise durant les derniers 50 ans. C'est aussi le
chant du cygne de Mgr Shanahan. II propose sa d6mission une
seconde fois a Rome, elle est accept6e et il retourne en Irlande
au d6but de 1932.

D erniEres ann Ees - « M on second no viciat »

Mgr Shanahan prend residence k Clareville, une maison
sur le terrain du college de Blackrock. II y fait ce qu'il appelle
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«mon second noviciat». «Le Christ®, dit-il, «continue h §tre
crucifi6 en nous, et nous en lui, jusqu'^ ce que la derniere im e
soit sauv^e».

« Dieu m'a montre que mes quelques petites activites consistent a revenir a la pratique de la vie communautaire, ce qui signifie une vie de priere. Dans
sa bonte, Dieu m'a donne beaucoup de temps pour
prier. Et la priere veut dire apostolat, apostolat au
Nigeria.. . Les souffrances de Notre-Seigneur sur la
croix s'accomplissent en moi. . . »
En 1935, on I'invite a revenir k Onitsha pour la consecra
tion de la cathedrale sur les rives du Niger, ou le P6re Lutz mit
pied 50 ans plus tot. II est accueilli avec enthousiasme, et pense d'abord qu'il peut y rester et y mourir, puis qu'il doit retourner en Irlande au bout de quelques semaines. «Je ne reverrai
plus le Nigeria, c’est le plus grand sacrifice que Dieu me
demande, mourir loin des miens, c'est pour les §mes».
A I’automne de 1938, Mgr Heffernan, de Zanzibar (territoire qui inclut le Kenya k cette date), I'invite k Nairobi. II a le
sentiment que Mgr Shanahan serait alors au moins en Afrique,
m§me si ce n'est pas le Nigeria. L'6veque vient avec joie, sans
retour puisqu'il mourra cinq ans plus tard. Nombreux, k l'6poque, sont les temoins de sa vie 6difiante, bien qu'il soit presque aveugle et se sente doublement exil6. II dit chaque jour la
messe pour un couvent de Soeurs Carmelites cloTtrees. Durant
1943, sa sante se det6riore. II demande k I'Enfant-Dieu de
venir le chercher le jour de Noel, ce qu'il fit.
Treize ans plus tard, son corps fut ramen6 au Nigeria, a
Onitsha; il repose dans la cath6drale. Le Pape Jean-Paul II y
pria lors de sa visite au Nigeria.

La M ission et l'homme

Quand j'6tais novice, - en 1946 -, Mgr Heerey, le successeur de Mgr Shanahan, nous fit une conference ou il disait que
le Pape Pie XII I'avait salu6 comme le chef de la plus florissante Mission de I'Eglise. A I'ouverture des hostilit§s au Biafra en 1967 - nous 6tions 300 Spiritains Irlandais en service 1^bas. Au diocese d'Owerri, notre moyenne de baptemes 6tait
de 1000 par semaine. Aujourd'hui le Nigeria Est constitue
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Tune des grandes provinces de la Congregation, et Tune de
celles qui a le plus grand nombre de jeunes en formation.
La region dont Mgr Shanahan fut eveque comprend maintenant 14 diocdses, dont 13 ont un ev§que nigerian - dont un
Spiritain - et le quatorzieme a un ev§que spiritain iriandais.
Les catholiques sont pr6s de 6 millions et le nombre des pretres nigerians environ 600. Au point de vue statistique - et,
esperons-le, au point de vue spirituel - c'est I'un des succes
notoires de I'histoire des Missions Catholiques.
En cette annee du centenaire de I'arrivee des premiers
Peres et Freres du Saint-Esprit - tous de I'Europe continentale
- au Nigeria, nous pouvons remercier Dieu pour les benedic
tions par lui accordees e cette Mission, et, en particulier, pour
son premier ev§que, Joseph Sahanahan.
Myles L. Fay, C.S.Sp.
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